







Retrieval Systmll for English Corpus 
Based on the Gramlnatical Function of Word 
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(Received Aug. 31， 1993) 
We execute retrieval of words or phrases for avariety of purposes making use of retrieval 
systems. A word in a sentence， generall)らhasthe functio叫s)which can be defined in 
relation to other elements of the sentence. In this paper we wiI1 refer to this sort of 
function as grammatical function of word. And sometimes it is the case that a word can 
fulfil different functions in different sentences. Thus the word "there" is used either a.s a.
deictic locative adverb or as an expletive element. The problem for a retrieval system is the 
following: when we are in search of expletive "therぜ， sentences， for example， the sentences 
containing locative "there" are irrelevant. It is necessary to decrease the number of these 
unexpected sentences in the result of retrieval， possibly up to zero. We have attempted to 
incorporate this feature into the retrieval system for the database ca.lled English Corpus 
by making use of grammatical function of word. This paper is a preliminary discussion 






















年にアメリカで出版されたものに限られている D 様々な出版物から約 2000語の連続を 1テキストとし、































































































品詞とした O このよつな品詞は必要に応じて適宜導入する D






(1 s sub vp (<On <Odef <Oindef <Opron <Oadj)) 
(2 s sub vp com (<On <Odef <Oindef @pron @adj)) 







s 文 sub 主語 vp 動詞 com 補語
obj 目的語 @n 名詞 @def :定冠詞 @indei 不定冠詞
@pron :代名詞 @adj :形容詞 @adv :副詞
214 
現在このルールの数は少ないが、中学英語の基本5文型の文を解析できる程度のルールを用意して






















このルー ル 7.は名詞の所有格を形容詞あるいは名詞にするということである oLet'sぅHeうs，She's， ItうS
のような単語は、 3.2節で述べたように、それぞれ特別な品詞として、辞書に登録しである C































これらの1.'"- 8.のルールの内部表現形式を以下にまとめる C リスト中の文字列 not-knownは品詞
未決定語を意味する D 現在のところ、記号"hd."の入ったjレー ルはない。
1. ((~def not-known ~n) @adj) 
2. ((~indef not-known ~n) ~adj) 
3. ((~prep not-known term.) ~n) 
4. ((@def not-known term.) @n) 
5. ((@indef not由 knownterm.) ~n) 
6. ((@adj not-known term.) ~n)) 
7. ((@def not-known ~prep) ~n) 





語句検索を行なう D 検索語を含む文を切り出して構文解析を行ない文法機能のチェックを行なう D チェッ
クに通ればそれを出力するO
検索対象ファイ jレには、ニューホライズン中学英語教科書の学年毎のテキストファイルを用意して
































2. ((prev ~indef) <On) 
3. ((next <Odef) <Ov) 
4. ((prev-next <Opron <Odef) ~v) 
5. ((forward <Opron) <Ov) 
















ーー ーー ーー ーー 皿ー ---SHE1S KUM1-S !COUSIN.ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー
((SHE <OPRON) (1S <OV) (KUM1-S <OADJ) (!COUS1N. <ON)) 
GOOD 
>>> SHE 1S KUM1'S !COUS1N. 


















表示をする D 品詞を認定するための知識やルールが使われていなければ、 NILが表示される。この例で








ーーーーーーーーーーーー -HEDREW !GOLD STARS ON A BLUE FIELD.ー ーーーーーーーーーーーー
((HE <OPRON) (DREW <OV) (!GOLD <OADJ) (STARS <ON) (ON <OPREP) (A <OINDEF・)
(BLUE <OADJ) (FIELD. <ON)) 
GOOD 
>>> HE DREW !GOLD STARS ON A BLUE FIELD. 














WHAT-PATTERN-OF-FUNCTION?ーーー >((for-backward~pron @adv) @v) 
ーーーー ーー ーー ーー ーー -WE!STUDIED JAPANESE AT SCHOOL.ー ーーーー ーー ーー ーー ーー
((WE @PRON) (!STUDIED @V) (JAPANESE @ADJ) (AT @PREP) (SCHOOL. @N)) 
NOGOOD 
USED-RULE=NIL 
ーーーー ーー ーー ーー ーー -WE!STUDIED JAPANESE AT SCHOOL.-ーーーーー世・ーーーーー
((WE @PRON) (!STUDIED @V) (JAPANESE @N) (AT @PREP) (SCHOOL. @N)) 
NOGOOD 
USED-RULE=N1L 
四ー四ー ーー ーー ーー ーー -1!STUDIED FRENCH THERE.ーーー司自由ーーー ーー ーー
((1 @PRON) (!STUD1ED @V) (FRENCH @N) (THERE. @ADV)) 
GOOD 
>>> 1 !STUD1ED FRENCH THERE. 
USED-RULE=NIL 
ーーーー 申ー 四ーー ーーー-MIKEAND PAUL !STUD1ED FOR THREE HOURS.ーーーーーーーーーーーーー




ーーーー ーー ーー ーー ーー -MIKEAND PAUL !STUD1ED FOR THREE HOURS.ーーーーーーーーー四ーーー








検索者は検索対象ファイルに hl-2 .senten旬、検索語に studied、文法機能として((for-backward 































[6] Karin，A. and Bengt，A.: "English Corpus Linguistics" ，LONGMAN(1991) 







s :文 sub :主語 vp :動詞 com :補語
obj :目的語 adv :副詞(句) prep :前置詞 obj1 :目的語
np :名詞(匂) com1 :補語 np1 :名詞(句)
@n :名詞 @adj 形容詞 @adv :副詞 @v :動詞
@aux 助動詞 @pron :代名詞 @prep 前置詞 @conj :接続詞
@intj :間投詞 @def 定冠詞 @indef :不定冠詞 @intr :疑問詞










(1 s sub vp (@n @def @indef @pron @adj)) 
(2 s sub vp com (@n @def @indef @pron @adj)) 
(3 s sub vp obj (@adv @n @def @indef @pron @adj)) 
(4 s sub vp obj adv (@adv @n @def @indef @pron @adj)) 
(5 s sub vpobj prep (@adv @n @def @indef <Opron @adj)) 
(6 s sub vp obj com (@n @def @indef @pron @adj)) 
(7 s sub vp obj obj1 (@n @def @indef @pron @adj)) 
(8 sub @pron (@pron)) 
(9 sub np (@n @def @indef @adj)) 
(10 com obj1 (@n @def @indef @adj)) 
222 
(11 com com1 (~adj ~adv)) 
(12 com1 ~adj (~adj)) 
(13 com1 ~adv com1 (~adv)) 
(14 obj ~pron (~pron)) 
(15 obj obj1 (~n ~def ~indef ~adj)) 
(16 obj1 np (~n ~def ~indef ~adj)) 
(17 adv ~adv (~adv)) 
(18 adv ~adv adv (~adv)) 
(19 prep ~prep ~pron (~prep)) 
(20 prep ~prep np (~prep)) 
(21 np np1 (~n ~def ~indef ~adj)) 
(22 np np1 ~prep np (~n ~def ~indef ~adj)) 
(23 np np1 ~conj np (~n ~def ~indef ~adj)) 
(24 np np1 @prep np ~conj np (@n ~def @indef @adj)) 
(25 np1 ~n (~n)) 
(26 np1 ~n @n (@n)) 
(27 np1 ~def ~adj ~n (~def)) 
(28 np1 @indef @adj @n ~@indef)) 
(29 np1 ~indef @adj @n ~n (~indef)) 
(30 np1 ~indef @adj @adj ~n @n (~indef)) 
(31 np1 ~def @n (@def)) 
(32 np1 ~indef ~n (~indef)) 
(33 np1 ~indef ~n ~n (@indef)) 
(34 np1 ~adj ~n (~adj)) 
(35 np1 @adj @n @n (@adj)) 
(36 vp ~V (@v)) 
(37 vp ~adv ~v (~adv)) 
(38 vp @v ~prep np (@v)) 
(39 vp @v @prep @pron (@v)) 
